원발성 폐암은 전세계적으로 비교적 흔한 악성종양으로서 주로 반 대쪽 폐, 간, 뇌, 부신, 뼈 등의 다양한 부위로 전이되는 것으로 알려 져 있다 [1, 2] . 폐암의 위장관 전이는 폐암 말기 무증상으로 인지하지 못하고 지나치는 경우가 대부분으로 사후 부검을 통하여 우연히 발 견되는 예는 적지 않게 보고되고 있으나, 증상이 동반된 경우는 흔 치 않으며 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Primary lung cancer is relatively common malignant tumor throughout the world and often spreads to the contralateral lung, liver, brain, adrenal gland, and bone. However, metastatic involvement of gastrointestinal tract from lung cancer is an infrequent clinical entity characterized by very poor prognosis and rectal metastases, in particular, are an extremely rare occurrence. We report here the cases of two patients presenting with abdominal pain or hematochezia and a presumed diagnosis of gastrointestinal metastases from primary lung cancer.

